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　Shigeaki Oda, Noriaki KawaSaKi, Tasuku NagaTaNi : Model development 
for Mid- and Long-term Forecast for Paddy agricultural Structure in a Region:a Case 
Study in Paddy Production area in Kyoto Prefecture
　The purpose of this paper is to develop an econometric model to forecast paddy agricultural 
structure in mid and long-term. in general, when we develop such models, we need to take notice 
of the supply and the demand side as well as the interaction between them. However, in this study, 
we discuss only three areas in Kyoto prefecture. So, our model sets much value on reconstructing 
regional output. we also assume the parameters of our model for each region, make mid and long-
term forecasts based on the model, and examine the effectiveness.
The results of this analysis shows; ①large scale agricultural corporations (Type i) stay the same 
in production of rice and increase open culture production of vegetables, ②subsistence crop 
farmers (Type iii) decrease in number and get older, but keep the size of production, ③middle 
scale private management (Type iV) keeps decreasing in number and ④farmers who work less 
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される T期の品目別生産量1kg当たり農家庭先手取り価額［ (J, )］と 期の経営タイ
プ別プロセス別栽培面積［SB(i,J,T)］、T期の経営タイプ別プロセス別単収［TNS(i,J,T)］
及び T期の経営タイプ別農家戸数［ag (T)］とから以下の式によって算出する。



























































　　　dF(i1,i2,T) =│F(i2,T)－SYTa(i1,T)│   　│･･･│は絶対値
　ただし、i1 = i2 でかつ F(i1,T)－SYTa(i1,T) ＜ 0.0 の場合は、
　　　dF(i1,i2,T) = 0.0









　　　dMSY(T)  = RJOK1 ･ JOKSY(T)
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経営タイプⅠ 経営タイプⅡ 経営タイプⅢ 経営タイプⅣ
専従者・男 仮定より所与 ○ ○ ―
専従者・女 仮定より所与 ○ ○ ―
非専従者・男 ― ― ○ ○
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　　agM(T)／ agM(T－1) ≧ 1.0　   の時
　　RdiC = agM(T)／ agM(T－1)　とすると
　　　拡大制限：　SBM(i,J,T) ≦ RdiC･{1.0+KU2(i,J)}･SBM(i,J,T－1)
　　　縮小制限：　SBM(i,J,T) ≧            {1.0-SU2(i,J)}･SBM(i,J,T－1)
　　agM(T)／ agM(T－1) ＜ 1.0　   の時
　　RdiC = agM(T)／ agM(T－1)　とすると






















































































































































経営タイプⅠ 経営タイプⅡ 経営タイプⅢ 経営タイプⅣ
a地域 B地域 C地域 a地域 B地域 C地域 a地域 B地域 C地域 a地域 B地域 C地域
専従者・男 10 10 10 2 2 2 0.75 0.8 0.66 0 0 0
専従者・女 2 2 2 1 1 1 0.6 0.65 0.66 0 0 0
非専従者・男 0 0 0 0 0 0 0.25 0.2 0.33 13 1.5 1.5
非専従者・女 0 0 0 0 0 0 0.4 0.35 0.33 1.3 1.3 1.5
表3　経営タイプ別農家一戸当たり保有労働力
16～29歳 30～59歳 60～64歳 65歳～
専従者・男 8 8 8 8
専従者・女 8 8 8 8
非専従者・男 4 4 4 4
非専従者・女 4 4 4 4
表4　保有労働力1人1日あたり労働時間
経営タイプⅠ 経営タイプⅡ 経営タイプⅢ 経営タイプⅣ
水稲 ○ ○ ○ ○
大豆 ○ ○ ○




















稲作 豆作 露地 施設 受託 稲作 豆作 露地 施設 受託 稲作 豆作 露地 稲作 制約量
水稲 1.00 1.00 1.00 1.00
豆 1.00 1.00 1.00
















水稲 1.00 1.00 1.00 1.00
豆 1.00 1.00 1.00













































































































































































































xxy =+−×−= 　ただし、βgα β)0.1()(
A
B







xxy =+−×−= 　ただし、βgα β)0.1()(
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1991 7 9 1.29 1058 1071 1.01 2936 3063 1.04 
1992 8 11 1.38 1022 1048 1.03 2836 2253 0.79 
1993 10 12 1.20 996 1020 1.02 2765 2273 0.82 
1994 11 13 1.18 976 993 1.02 2710 2316 0.85 
1995 12 14 1.17 1016 968 0.95 2787 2362 0.85 
1996 10 14 1.40 946 944 1.00 2626 2407 0.92 
1997 13 15 1.15 935 922 0.99 2594 2451 0.94 
1998 14 15 1.07 924 901 0.98 2564 2495 0.97 
1999 14 15 1.07 915 882 0.96 2538 2538 1.00 
2000 15 16 1.07 936 863 0.92 2509 2576 1.03 
2001 14 16 1.14 898 846 0.94 2493 2604 1.04 
2002 15 16 1.07 891 830 0.93 2473 2616 1.06 
2003 16 16 1.00 885 815 0.92 2455 2596 1.06 
2004 16 16 1.00 879 800 0.91 2438 2520 1.03 






























































1991 39 42 1.08 456 463 1.02 1219 1274 1.05 
1992 39 43 1.10 440 454 1.03 1176 938 0.80 
1993 39 45 1.15 429 443 1.03 1145 946 0.83 
1994 39 46 1.18 420 434 1.03 1121 965 0.86 
1995 38 46 1.21 436 426 0.98 1154 984 0.85 
1996 39 46 1.18 407 420 1.03 1084 1004 0.93 
1997 40 46 1.15 402 414 1.03 1070 1023 0.96 
1998 40 46 1.15 397 409 1.03 1058 1042 0.98 
1999 40 46 1.15 393 405 1.03 1046 1062 1.02 
2000 37 45 1.22 398 401 1.01 1034 1079 1.04 
2001 40 45 1.13 386 398 1.03 1026 1092 1.06 
2002 40 44 1.10 383 395 1.03 1018 1099 1.08 
2003 40 44 1.10 380 392 1.03 1010 1093 1.08 
2004 40 43 1.08 378 389 1.03 1003 1063 1.06 






























































1991 10 9 0.90 91 96 1.05 798 826 1.04 
1992 9 9 1.00 92 95 1.03 752 597 0.79 
1993 9 8 0.89 92 93 1.01 719 596 0.83 
1994 8 8 1.00 92 92 1.00 693 603 0.87 
1995 7 7 1.00 90 91 1.01 699 612 0.88 
1996 8 7 0.88 93 90 0.97 655 621 0.95 
1997 8 7 0.88 93 90 0.97 639 630 0.99 
1998 8 7 0.88 93 89 0.96 626 639 1.02 
1999 7 6 0.86 93 89 0.96 614 648 1.06 
2000 8 6 0.75 95 89 0.94 608 656 1.08 
2001 7 6 0.86 93 89 0.96 593 659 1.11 
2002 7 6 0.86 93 88 0.95 584 658 1.13 
2003 7 6 0.86 93 88 0.95 575 647 1.13 
2004 7 6 0.86 94 88 0.94 567 619 1.09 
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1）  当モデルの開発及びこのモデルによる計測は、windows 7におけるMicrosoft Visual Studio 2008プラッ
トフォーム上で Lahey/Fujitsu Fortran V7.2及び科学計算ルーチン集 SSLⅡを使用して行った。
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